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To ensure the effectiveness of any cosmetic formulation, the active ingredients 
should be able to penetrate the natural barrier of the skin, which is the stratum corneum 
(SC). In order to ensure that active ingredients penetrate the skin barrier, a carrier must 
be utilized to carry the active ingredients. The purpose of this study was to develop a 
stable niosomal delivery system for Ficus deltoidea by using sorbitan monostearate 
(Span 60) as a surfactant. In addition, cholesterols, β-sitosterols, and PEG-8 
caprylic/capric glycerides (Labrasol) were applied as additives. These vesicles were 
characterized based on zeta potential, vesicle size distribution, encapsulation efficiency 
(EE %), niosome morphology, and in-vitro permeation. Following application of Ficus 
deltoidea loaded niosome on reconstructed human pigmented epidermis, the efficacy of 
the niosome in reducing melanin level was tested based on the microscopic observation 
of melanin distribution and measurement of melanin content. The developed niosomes 
(Span 60/cholesterol/Labrasol and Span 60/β-sitosterols/Labrasol) were found to be the 
most stable and promising niosomes after 3 months of storage, as both niosomes 
preserved their stability in terms of zeta potential, vesicle size and loading capacity. Zeta 
potential for both niosomes was measured at approximately -30 mV. The vesicle size 
was found to be in the range of 140 nm to 170 nm and both niosomes had high 
encapsulation efficiency (87.55 ± 5.35 % and 78.38 ± 0.37 % for Span 
60/cholesterol/Labrasol and Span 60/β-sitosterol/Labrasol niosomes, respectively). 
These results indicated that β-sitosterols could also be option as additive since it 
displayed similar characteristics as cholesterol and the stability of loaded niosomes was 
improved with the inclusion of Labrasol. This study suggested the potential use of 










Bagi memastikan keberkesanan formula kosmetik, bahan aktif harus dapat 
menembusi halangan semulajadi pada kulit, iaitu stratum korneum (SC). Dalam usaha 
untuk memastikan bahan-bahan aktif itu dapat menembusi halangan kulit dan pergi terus 
ke sel-sel yang disasarkan, satu agen pembawa haruslah digunakan untuk membawa 
bahan aktif ini. Tujuan kajian ini adalah untuk membangunkan satu sistem pembawa 
“niosomal” yang stabil untuk Ficus deltoidea, Di mana, monostearate sorbitan (Span 60) 
digunakan sebagai surfaktan. Di samping itu, kolesterol, β-sitosterol dan PEG-8 kaprilik 
/ kaprik gliserida (Labrasol) telah digunakan sebagai bahan tambahan. Ciri-ciri vesikel 
ini telah dikatogerikan berdasarkan potensi zeta, taburan saiz vesikal, kecekapan 
pengkapsulan (EE%), morfologi niosom dan penyerapan in-vitro. Kemudian 
keberkesanan niosom diuji berdasarkan pemerhatian mikroskopik terhadap melanin 
kerana Ficus deltoidea mempunyai kesan anti-melanogenik. Span 
60/cholesterol/Labrasol dan Span 60/β-sitosterol/Labrasol niosom telah ditemui sebagai 
niosom yang paling stabil dan tetap kekal setelah berada dalam simpanan selama 3 bulan  
di mana kedua-dua niosom mengekalkan kestabilan mereka dari segi potensi zeta, saiz 
vesikal, dan kecekapan pemerangkapan. Zeta potensi untuk kedua-dua niosom diukur 
pada kira-kira -30 mV. Saiz vesikal didapati dalam lingkungan 140 nm hingga 170 nm 
dan kedua - dua niosom mempunyai  kecekapan pengkapsulan yang tinggi iaitu (87.55 ± 
5.35%, 78.38 ± 0.37%) masing- masing untuk Span 60 /cholesterol/ Labrasol dan Span 
60 / β -sitosterol / Labrasol. Keputusan ini menunjukkan bahawa β -sitosterol boleh 
menjadi pilihan sebagai sokongan tambahan kerana ia memaparkan ciri yang sama 
dengan kolesterol dan kestabilan niosom telah dipertingkatkan dengan penambahan 
Labrasol. Kajian ini mencadangkan potensi dan keberkesanan niosom sebagai pembawa 
yang stabil untuk menyampaikan kesan anti-melanogenik Ficus deltoidea. 
